







　　When persons with physical disabilities operate a communications aid, a personal computer, an environmental 
control system, a remote-control device, and a toy, etc. with operating switches, the input or output signals to these 
equipments and devices are often needed to be controlled to enable the operation which adapts user's needs, place, 
and disabilities, etc. The purpose of this paper is to organize the needed control circuits and propose specifications 
to design versatile control circuit. For the purpose of my study, this paper presented 27 cases of using various 
control circuits. As a result, it was found to indicate the relation between various control circuits and physical 
disabilities and to determine the range of set time for control circuits.
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相談事例に基づいた肢体不自由者向け操作スイッチ用汎用制御回路の設計
Design of Versatile Circuit for Operating Switches Based on Cases
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　表 2 において，“意思伝達装置や VOCA( 音声出力
会話補助装置 ) の操作” とは，伝の心 ( 日立ケーイー
システムズ ) 12)，オペレートナビ (NEC) 13)，レッツ






作” および “学習および就労用機器の操作” では，こ
れらの機器にスイッチや制御回路が接続できるよう
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制御回路群 ( 表３)，切替制御回路群 ( 表４)，および















































































日本福祉大学情報社会科学論集　第11巻　2008年3月ㆡ↪ߒߚ೙ᓮߣߘߩ⋡⊛㓚ኂ㨯∔ᖚฬ ౉ജ ಴ജ ࡈࠖ࡯࠼ࡃ࠶ࠢ ㆡ↪ߒߚࠬࠗ࠶࠴,࠮ࡦࠨ࡯ ᠲ૞ㇱ૏⣖ᕈ㤗∽ ㆃᑧ࿁〝⸳ቯ୯: 0㨪1.0s⋡⊛: ਇ㓐ᗧㆇേ㧘ㆇേᄬ⺞ߦࠃࠆ⺋ᠲ૞㒐ᱛ ࡜࠶࠴࿁〝⋡⊛: ਇ㓐ᗧㆇേ㧘ㆇേᄬ⺞㧘╭✕ᒛߦࠃࠆ⺋ᠲ૞㒐ᱛ LEDὐἮ(಴ജᤨ,࡜࠶࠴࿁〝) 㕒㔚ኈ㊂ဳ࠲࠶࠴࠮ࡦࠨ࡯㧘PC ↪ࡑ࠙ࠬࠢ࡝࠶ࠢࠬࠗ࠶࠴㧘ࡑࠗࠢࡠࠬࠗ࠶࠴㧘᛼ߒࡏ࠲ࡦࠬࠗ࠶࠴ 㗶,㗵,ᚻ,␜ᜰ,Უᜰ਄⢇,ਅ⢇
ALS ㆃᑧ࿁〝⸳ቯ୯: 0.2㨪0.4s⋡⊛: ᓸዊേ૞ߦࠃࠆ⺋േ૞㒐ᱛ LEDὐἮ,ࡉࠩ࡯㖸,࡝࡟࡯㖸














 　操作スイッチ等 (SW) からの入力信号を受け付ける
入力信号制御回路部に遅延回路を組み込み，可変可能
な遅延時間設定タイマー (T1) を備える．T1 の設定値





号 ( 入力信号制御回路部を経由した信号 ) は，立ち上
がり時 ( 入力信号がOFF → ON時 ) と，立下り時 ( 入
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の入力が可能である．SW1 の入力はOUT1 に，SW2 の
入力はOUT2 に出力されるように独立した２系統の回
路を備えた．ただし，入力端子 SW2 は，出力信号切替
制御回路３( 自己保持回路 ) 選択時には外部リセット入
力として使用する．
（３）出力端子部：２出力 (接点出力 1c，OUT1，OUT2)







タイマー (T1) と出力先切替時間設定タイマー (T2) に必
要な設定範囲は，第３章 3.1，3.2 より，T1＝ 0～ 1.0s，
T2＝ 1.0 ～ 2.0s であるが，本試作では，これらの設定範
囲を含み，T1,T2 とも 0～ 3.0s の範囲でそれぞれ可変可









(SW1 または SW2からの入力信号受付時 ) とし，出力信
号フィードバック出力は，出力用DCリレー動作時また
は，T2 タイムアップ時 (OUT1 または OUT2 への出力
先切り替わり時 ) とした．それぞれ LEDの点灯，ブザー
による連続音または間欠音を発生させる．ブザー音色
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